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英語母語話者の容認度判断とコーパス・データ :












── much と many の場合──
深　谷　輝　彦*















































(3) a. *I drank much milk.
 b.  I didn’t drink much milk.





そしてWe had much discussion and finally came to a conclusion.という例文をあげている。(4)
の内省の妥当性は，Carter and McCarthy（2006: 372）の例 (5) からも裏打ちされる。
─　　─159
英語母語話者の容認度判断とコーパス・データ
(5) There will be much competition among all those involved to hand out sweeping verdicts on 
history. The British will be credited (particularly by the British) with having done a splendid 
and disinterested job.
(5) に関連して肯定文の muchが好まれるのは，competition，controversy，effort，discussion
などの抽象名詞環境であると，Carter and McCarthyは付言する。同様の趣旨で，Collins 












e.g. The congressman has many friends 
among all social classes.
多少不自然ながら，
問題なし
e,g, I have many friends 
in England.
かなり不自然
e.g. I have many friends 
in England.
話し言葉では肯定文であまり manyを用いない点は，muchと共通している反面，話し言
葉で I have many friends in England.という例文の容認度を調べると，判断が (6) のように不
一致を起こします。改まり度が上がる書き言葉となると，muchと同様に肯定文の many
が許容される。













(8) a. [◎]  I don’t have much money with me today.
 b. [○]  I don’t have a lot of money with me today.
(9) a. [○]  Did you have much money with you when you were robbed?
 b. [◎]  Did you have a lot of money with you when were robbed?
という直観的差が muchを含む否定文と疑問文であるという。
　(9) のペアに関連して，Carter and McCarthy（2006: 372）は，疑問文で much/manyが使
われても，“a large quantity or number is involved”という言外の意味は伴わないが，他方，a 





(10) a. Many students came to the party last night.
 b. Many people attended the ceremony. （久野・高見（2007: 86））
同様に muchについても，肯定文の主語の位置で生起する可能性が高い，と Carter and 
McCarthy（2006: 372）は言う。
(11) a. Much has been written on this topic.
  （They have written much on this topic.）
 b. Much time has already been devoted to this discussion.



















　個別の問題に取り組む前に，many, much, a lot ofが会話（CON），フィクション（FIC），
新聞記事（NEWS），学術記事（ACAD）という四レジスターでどのくらいの頻度で生起
するのか，Biber et al.（1999: 278）からレジスター別頻度表を引用する。
(17) レジスター別数量詞頻度
CON FIC NEWS ACAD
many ■■ ■■ ■■■ ■■■■■
much ■■■ ■■ ■ ■
a lot of ■■ ■ ■ □
■ represents 200　□ represents less than 100



























測される。特に ukspokenという略語は，UK transcribed informal speechを表している。こ





否定文 疑問文 肯定文 合計
ukspoken 72（73％） 20（20％） 5（7％） 99








(19) a. He caused much amusement in his acceptance speech … ［目的語］
 b. After much deliberation, O’Neill decided that … ［前置詞句］
 c. There has been much ado about Mr S’s forced resignation. ［there構文］
 d. Much parliamentary time was spent emphasising precisely that … ［主語］
 e. it’s not always much fun travelling alone. ［補語］
以上のように，times2の much＋名詞は肯定文で，文の可能な限りすべての位置に生起し
















に基づく Carter and McCarthy（2006）や Collins COBUILD ENGLISH USAGEによれば，問



































































doing: laughter, shouting, smoking, clambering and peering, support, fanfare
talk: banter, comment, controversy, debate, discussion, dispute
emotion:  affection amusement, compassion, confidence, confusion, encouragement, excitement, 
fervour, fun, reluctance, praise, satisfaction, tension,








だろうか。表 (18) に対応する many名詞句版を作成することにする。
(21) many＋名詞と文の種類の相関
否定文 疑問文 肯定文 合計
ukspoken 133（20％） 63（10％） 458（70％） 658








(22) in many, for many, many years, that many, of many, many people
という６つの句が50回以上の頻度を記録している。さらに manyを含む３語連鎖にコーパ
ス調査を広げると前置詞＋ many名詞句が多く発見できる。
(23) for many years (51), in many ways (30), in many cases (20), many years ago (8),
 in many parts (8), in many areas (5), in many countries (4),
さらにこれらの前置詞句は「肯定文で manyをあまり用いない」という制約を受けないば




(24) for a lot of years (0), in a lot of ways (0), in a lot of cases (4), a lot of years ago (0),
 in a lot of parts (0), in many areas (0), in a lot of countries (0)
(0) という表記が示しているように，in a lot of casesの４例以外は，全く書き換えがきかな
い。つまり (23) の前置詞句は many専用のフレーズであり，肯定文制約も受けず，(21) の
肯定文高頻度に一役買っていると言える。
3.4　much の否定文指向
　ここでコーパス・データ (18) を再録する。このうち，「否定文，疑問文では muchを，肯





否定文 疑問文 肯定文 合計
ukspoken 72（73％） 20（20％） 5（7％） 99








目的語 前置詞句 there構文 主語 補語
3 0 1 1 0
(26) 肯定文でみる much＋名詞の機能：times2の場合
目的語 前置詞句 there構文 主語 補語
29 16 14 6 2








目的語 前置詞句 there構文 主語 補語
55 177 66 87 2
(28) 肯定文でみる many＋名詞の機能：times2の場合
目的語 前置詞句 there構文 主語 補語
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